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The effect of imidafenacin for the treatment of overactive bladder (OAB), in female patients with urge
and mixed urinary incontinence was examined. Prior to administration and at 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 and 12
weeks after administration, symptoms and quality of life were assessed using the overactive bladder symptom
score (OABSS) and the international consultation on incontinence questionnaire-short form (ICIQ-SF),
respectively. After administration, OABSS and ICIQ-SF scores were improved significantly when
compared to baseline values. The incidence of adverse events was 7. 9% and none were serious.
Imidafenacin was effective in female patients with urge and mixed urinary incontinence. In addition,
imidafenacin rapidly improved incontinence one week after administration.
(Hinyokika Kiyo 57 : 1-6, 2011)













































対 象 と 方 法
1）対 象
2008年 7月∼2009年 7月までに来院し，20歳以上の
女性患者で，アンケート (Fig. 1) により切迫性尿失禁


























OABSS ; overactive bladder symptom score
 ICIQ-SF ; international consultation on incontinence
questionnaire-short form3)
パットの交換枚数
GDS ; geriatric depression scale-15（開始時と12週後）
これらの患者記入データを基に，イミダフェナシン
投与前後の回数，スコアの変化を検討した．統計処理
は，患者の印象を McNemar’s test，それ以外を Wil-
coxon signed-rank test で行った．
4）診断方法
アンケート (Fig. 1) の質問 1. 4に“ 1週間に 1回
以上ある”と回答した患者を切迫性尿失禁，質問 1. 4
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合併症 なし 24例（63.2％） 20例（58.8％）
あり 14例（36.8％） 14例（41.2％）
前治療 なし 36例（94.7％） 32例（94.1％）
あり 2例（ 5.3％） 2例（ 5.9％）
開始時残尿
量


















Fig. 2. 1日あたりの尿失禁回数の推移．全症例，混合性尿失禁症例共に，イミダフェナシン投与 1週後か






























少し (p＜0.001），投与 4週後には7.0±4.4，投与 8
週後には7.2±4.0，投与12週後には7.3±4.5へ継続し
て有意な減少を示した (p＜0.001)．また，混合性尿




















Fig. 3. OABSS (total，昼間頻尿，夜間頻尿，尿意切迫感，切迫性尿失禁）score の推移．OABSS total score，
夜間頻尿，尿意切迫感，切迫性尿失禁 score は全症例，混合性尿失禁症例共に，イミダフェナシン
投与 2週後から有意に改善した．平均値±SD，Wilcoxon signed-rank test *:p＜0.05 vs 投与前．
泌57,01,01-4
Fig. 4. ICIQ-SF score の推移．全症例，混合性尿失禁症例共に，イミダフェナシン投与 1週後から有意に
ICIQ-SF score が減少した．平均値±SD，Wilcoxon signed-rank test，* : p＜0.05 vs 投与前．
4）患者の印象
投与終了時に下部尿路症状の印象を測定した全22例
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